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1 テキストマイニングは比較的新しい用語で定義はまだ流動的なようである。
Lachenburch は 2012 年に"Text mining and analysis is a new area of research 
that is less than 15 years old"と書いていて(Miner 2012, xv)、Google Ngram 
Viewer で見ても 1997 年頃からようやく用例が増加し始めている(smoothing level 
0)。Feldman (2007)の"Text mining can be broadly defined as a knowledge-
intensive process in which a user interacts with a document collection over time 
by using a suite of analysis tools. In a manner analogous to data mining, text 
mining seeks to extract useful information from data sources through the 
indentification and exploration of interesting patterns. In the case of text 
mining, however, the data sources are document collections, and interesting 
patterns are found not among formalized database records but in the 
unstructured textual data in the documents in these collections" (Feldman 
2007, 1)の定義に見られるとおり系統だったデータの分析とは異なる自然言語のデータ
の分析である。英国の NaCTeM (The National Centre for Text Mining)ではテキスト
マイニングを三つの過程からなる分析プロセスとして、次のような定義をしている。
"Text mining is the process of discovering and extracting knowledge from 
unstructured data. This comprises three main activities: 
- Information retrieval (IR) to gather relevant texts. 
- Information extraction (IE) to identify and extract entities, facts and 
relationships between them. 
- Data mining to find associations among the pieces of information extracted 
from many different texts"  
































（金他 2007, 255。下線引用者） 
Gherity (1993)は、1763 年 12 月に The Scots Magazine に掲載された著者不明原稿












も言うように「多分に主観的判断が入らざるを得ないもの necessarily involves a great 


















三カ所の合計 6 カ所（合計 400 文、15,309 語）を抽出し、スコッツ・マガジン他三種
類の原稿（スコッツ・マガジンの原稿で 63 文、2,093 語）と比較している。 
 
  平均値 中央値 
スコッツ原稿 33.2 27 
別バージョン 1 62.7 57 








  平均値 中央値 
『国富論』 40.8 36 
初期草稿 32.5 32 





















検討した。理由は、18 世紀後半は 20 世紀前半とは異なり受容する側がそのように階層
分化していなかったと考えられるからである。 
書評類は下平他（2012）に倣い、Key Issues シリーズの Ross (1998)を用いた。外国
語書評や注釈を除いた約 66,000 語が対象である。含まれる文献は次の通りである。 
1. Letter from David Hume, 1 April 1776 
2. Letter from Hugh Blair, 3 April 1776 
3. Letter from William Robertson, 8 April 1776 
4. Letter from Adam Ferguson, 18 April 1776 
5. Letter from John Millar, [April 1776] 
6. Letter from Thomas Pownall, 25 September 1776 
7. [From review of] An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations (1776) William Enfield 
8. [From] Observations on the Means of Exciting a Spirit of National Industry 
(1777) James Anderson 
9. [From] Account of the Life and Writings of Adam Smith (1794/1811) Dugald 
Stewart 
10. [From] An Inquiry into the Nature and Origin of Public Wealth (1804) James 
Maitland, Lord Lauderdale 
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11. [From] Observations on the Subjects Treated of in Dr Smith's Inquiry into the 
Nature and Causes of the Wealth of Nations (1817) David Buchanan 
12. [From] Letter from John Macpherson 28 November 1778 
13. [From] Letter to Dugald Stewart, 1795 William Petty-Fitzmaurice, Lord 
Shelburne 
14. [From] George III's Speech, 5 December 1782 
15. Speech on Preliminary Articles of Peace, 17 February 1783 William Petty- 
Fitzmaurice, Lord Shelburne 
16. [From] Review of the Parliament of 1784 Henry Mackenzie 
17. Speech on the Eden Treaty, 12 February 1787 William Pitt 
18. Tribute to Smith, 17 February 1792 William Pitt 
19. Letter to William Pitt, 24 October 1800 William Wyndham Grenville, Lord 
Grenville 
20. A Short View of the Doctrine of Smith, Compared with that of the French 
Economists (trans. 1806/1826) Comte Germain Garnier 
21. Method of Facilitating the Study of Dr Smith's Work (trans. 1806/1826) 
Comte Germain Garnier 
22. [From] Report On Manufactures (1791) Alexander Hamilton 
他方で『国富論』は全 5 篇のうち第 1・2 篇を比較対象とした。Ross が The first two 
Books of WN can be regarded as Smith's greatest achievement as an analytic 
economist" (Ross 1998, xiii)というように、『国富論』の理論編と広く受け止められてい
るからである2。分量は約 144,000 語である。 
テキストマイニングのソフトウェアは KH Coder3を用いた。設定は基本的にデフォル
トで、単語検出についてはStanford POS Taggerを使ったLemmatizationを選択した。
また除外ワードのリストも KH Coder のリストに手を加えずに用いている。この除外ワ






名詞と固有名詞についての頻度分析の上位の結果をそれぞれ表 1 と表 2 に示す。二列
のうち左側は『国富論』第 1・2 編で頻度の高い単語とその出現回数を、右側は書評類で
頻度の高い単語とその出現回数を示している。 
                                            
2 全 5 篇を比較対象としても大きな傾向は変わらない。テキストは第 6 版。 
3 樋口耕一が開発。樋口（2014）を参照。 













































と書評･書簡類とで類似性が極めて高いことである。出現頻度上位 5 つの単語のうち 4 つ
が共通しており、上位 2 つの単語は順位も一致している。出現頻度の順位が類似してい
るだけではない。それらの単語の出現頻度の比率も、極めて類似している。最も頻度の高
い price の出現頻度は『国富論』で 878 回、書評･書簡類で 303 回なので、その比率は
878 回/303 回=2.9 である。2 番目の labor4の場合は 736 回/264 回=2.8 だ。さらに上
位5つの単語のうち共通する4つの単語の合計出現頻度で見ても、2723回/914回=3.0。







                                            
4 『国富論』や書評･書簡類では labour。KH Coder と Stanford POS Tagger で同じ
単語として処理している模様。 
1 Europe 148 Smith 70 21 Henry 16 United 9
2 England 136 Britain 52 22 Indies 16 WILLIAM 9
3 Scotland 120 Mr 52 23 Edward 15 Commerce 7
4 London 78 Great 42 24 Portugal 15 ADAM 6
5 France 57 Dr 32 25 Holland 14 Germany 6
6 America 56 England 29 26 II 13 Labor 6
7 Britain 51 France 29 27 Elizabeth 12 West 6
8 Great 50 Europe 27 28 Poland 12 D 5
9 English 39 America 21 29 Ireland 11 Edinburgh 5
10 Mr 38 Sir 17 30 Rent 11 James 5
11 China 35 Nations 14 31 Tower 11 London 5
12 Scotch 28 B 12 32 Gold 10 M 5
13 Edinburgh 27 Hume 11 33 Indostan 10 Scotland 5
14 India 25 Inquiry 11 34 Paris 10 Treatise 5
15 Peru 25 Lord 11 35 B 9 Bacon 4
16 III 24 Necker 11 36 Bengal 9 Farmer 4
17 Spain 24 English 10 37 Romans 9 Indies 4
18 North 20 WEALTH 10 38 St 9 Ireland 4
19 East 19 Public 9 39 Virginia 9 Joseph 4
20 Bank 16 States 9 40 Fleetwood 8 RENT 4
表2：　固有名詞の出現頻度（回数）
『国富論』1･2編 書評･書簡類 『国富論』1･2編 書評･書簡類
















しているという点に着目して便宜的に次のような指標を置いた。Price と labor はそれぞ
れ『国富論』と書評･書簡類とで出現頻度 1 位、2 位で、その比率も 2.9 と 2.8 と近似し




例えば price は『国富論』で 878 回、書評･書簡類で 303 回なのでその比率は
878/303=2.89769 で、「標準的な比率」より若干高い。この 2.89769 を「標準的な比
率」で割ると、1 より高い値である 1.02 となる。他方で value という単語は『国富論』
で 485 回、書評･書簡類で 189 回なので比率は 2.566、「標準的な比率」で割ると、1 よ
り低い値である 0.9 となる。つまり『国富論』と書評･書簡類での出現傾向を比べた場合、
value は price や labor と比較して書評･書簡類でよく登場する名詞であるということに
なる。 
表 3-a は『国富論』で頻出上位 100 の名詞のそれぞれが、書評･書簡類での出現頻度と
比べてどれくらい頻出かを示す。第一列に単語、第二列に『国富論』での出現頻度、第三
列に書評･書簡類での出現頻度、第四列に「標準的な比率」と比べた比率を挙げる。 
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表 3-a 『国富論』で頻度上位 100 の名詞の比較 
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表 3-b 書評･書簡類で頻度上位 100 の名詞の比較 
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表 4-a 『国富論』で頻出上位 40 の固有名詞の比較 
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表 4-b 書評･書簡類で頻度上位 40 の固有名詞の比較 
 





wealth, article, nature, principle, object, book, subject, fact, idea, doctrine, 
















表 3-a で比率の高いものを見ていこう。「標準的な比率」の 5 倍以上のものを順に挙げ
ていくと silver, gold, expense, shilling, bank, metal, coin, pound, …となる。Pound
















スミスは『国富論』第 1 編第 8～11 章で労働者・資本家・地主へ賃金・利潤・地代が
どのように配分されるか議論している。表 3-a を見ると、wages, profit, rent とそれぞ
















Europe, England, Scotland, London, China, Edinburgh, India, Peru, Spain, 
Indies, Portugal, Holland, Poland, Indostan, Paris, Bengal, Virginia 
書評･書簡類の方が相対的に言及回数の多いもの： 
France, America, Britain, Ireland, Virginia, United States, Germany,  ただし
America, Ireland はほぼ同等 












































第三、書評･書簡類では『国富論』と比べて profit, farmer の出現頻度が高く、他方で
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